



Active Learning Methods: Classroom Practises in a Japanese 







This article reports on the Japanese/English language exchange via SKYPE between 
Emory University and Kanazawa University students. Emory University students 
who study Japanese and Kanazawa University students who volunteered to 
participate in this program were paired and conversed via SKYPE using Japanese and 
English for approximately 30 minutes each. After the program, the first author 
interviewed seven Japanese students and obtained feedback. The authors found 
students’ increased motivations to work on speaking and listening skills and their 
struggles in intercultural communication. The students’ feedback revealed challenges 
















エモリー大学では 2016 年秋学期に 1 年目（初級）の日本語の授業に登録している学生が 80 人、















 エモリー大学で中級（日本語学習 3 年目）の授業を受講している学生は 17 名おり、金沢大学
からは 18 名が参加を希望をした（1 名は日本語の学生ではなく、日本語教師のアメリカ人配偶者
と英語で会話をした）。エモリー大学の日本語教師が 17 組のペアを作り、メールアドレスを両方の
学生に送った。学生は簡単な自己紹介をし、スカイプ活動を行う日時を決めるためメールでやり
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名前 専攻 性別 
小島 心理 女性 
浅野 法学 女性 
北川 国際学・米英 女性 
武井 保健 女性 
木村 国際関係 女性 
瀬戸 法学 女性 
松山 人文 男性 
 
4. 学生のモチベーション 
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の日本語教師からの報告では、evaluation sheet の”Your partner was cooperative to set up the 
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